











Developmental changes in narcissistic vulnerability during and after adulthood 
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 Developmental changes in narcissistic vulnerability were investigated, by comparing scores of the Short 
Version of Narcissistic Vulnerability Scale (NVS) between older adults (80 men and 133 women; mean age, 
69.23 years) and university students (62 men and 93 women; mean age, 21.11 years). Welch’s t tests 
indicated that scores of older adults were significantly lower than scores of university students on three 
subscales of NVS with middle to high Cohen’s ds: inhibition of self-exhibition, insufficient self-soothing, and 
hypersensitivity to approval/ admiration. We proposed a tendency for decreased narcissistic vulnerability 
during and after adulthood on the basis of findings from the treatment of narcissistic personality disorder. 
The sequence of separations of self- and other-representations could result in the reduced use of the 
narcissistic defenses by adequately, in the secure relationship with significant other, addressing the sense of 
ego incongruity that emerges from changes in social roles and physical attractions. 
 








する）から捉えられる（e.g., Pincus, Cain, & Wright, 2014; Wink, 1991）。これらの2側面は，互いに独立した





                                                   
 著者所属： 1  梅花女子大学心理こども学部こども学科 
       2  松本短期大学看護学科 


















期以降に加齢にともない低下していくと考えられる。Foster, Campbell, & Twenge（2003）は，8歳から83歳






して良く見せようとする欲求が低下し，より強固な自己価値が保持されるという知見（Robins & Trzesniewski, 
2005）も踏まえると，パーソナリティが成熟・円熟化する中で，自己愛は低下していくと考えられる。 










































名，女性93名；平均年齢21.11歳，SD = 0.72；年齢の無回答2名），全員から有効回答が得られた。 
 
調査内容と手続き 
 上地・宮下（2009）によって作成された自己愛的脆弱性尺度短縮版（a short version of narcissistic vulnerability 













結   果 
 
高齢者における自己愛的脆弱性の概念構造 
 高齢者による自己愛的脆弱性尺度短縮版の全 20 項目の回答に対して探索的因子分析（主因子法，プロマック
ス回転）を行ったところ，5つの因子が抽出された。次いで，いずれの因子に対しても負荷量が.40以下である項 
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.01 .12 .10 .49 .40 2.08 0.69
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.16 .28 .40 .52
Factor 1 1.00
Factor 2 .55 1.00
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Factor 3: Covert sense of entitlement (α  = .79)
まわりの人に対して「もっと私の気持ちを考えてほしい」と思うことがある。
まわりの人の態度を見ていて，こちらへの配慮が足りないと思うことがある。










Table 1　Factor analysis for a short version of narcissistic vulnerability scale (principle factor analysis and promax rotation)
Items
Factor loadings
h 2 M SD







が抽出された（KMO = .88; χ2 (105) = 1214.70, p < .001）。探索的因子分析の結果，各因子のα係数の値，および
各項目の平均得点と標準偏差をTable 1に示す。 
 この4因子構造の妥当性を検証すべく，探索的因子分析の結果を仮定した確証的因子分析を行った。その結果，
一部の適合度指標において充分な値が確認されなかったものの（χ2 (84) = 140.95, p < .001，AGFI = .89），他の
複数の適合度指標においては充分な値が確認された（GFI = .92，RMSEA = .06，SRMR = .05，CFI = .95，そ
してPNFI = .71）。 















M SD M SD df Cohen's d 95% CI
Males 2.47 0.61 3.11 0.84 106.77 5.11 *** .89 0.40-0.90
Females 2.71 0.62 3.35 0.78 168.25 6.57 *** .93 0.45-0.83
Males 2.25 0.70 2.70 0.85 116.79 3.40 *** .59 0.19-0.72
Females 2.50 0.73 3.15 0.85 178.11 6.05 *** .83 0.44-0.87
Males 2.38 0.62 2.61 0.81 110.65 1.84 † .32 0.02-0.47
Females 2.38 0.71 2.63 0.76 189.50 2.48 * .34 0.05-0.45
Males 2.10 0.63 2.85 0.93 102.28 5.47 *** .97 0.48-1.02
Females 2.05 0.55 2.96 0.77 155.68 9.74 *** 1.40 0.72-1.09
t value
Inhibition of self-exhibition
Hypersensitivity to approval/ admiration
Insufficiency of self-soothing
Covert sense of entitlement
Note . ***p  < .001, *p  < .05, †p  <.10．
Table 2　Descriptive statistics and the results of Welch's t  tests between older adults and undergraduate students on the scores of the subscales of NVS









 t 検定の結果が 2 群（高齢者と大学生）の間の充分な差異に基づくものであるか否かを確認するために，効果
量を算出した。Cohen（1988）の基準に基づくと，自己顕示抑制と承認・賞賛過敏性においては男女ともに大き
な効果量が確認された（自己顕示抑制：ds = .89-.93；承認・賞賛過敏性：ds = .97-1.40）。また，自己緩和不全 
については，男性では中程度の効果量（d = .59）が，女性では大きな効果量（d = .83）が認められた。潜在的特
権意識については，男性（d = .32）においても女性（d = .34）においても充分な効果量は確認されなかった。 
 以上，ウェルチの t 検定結果と効果量の値から，自己顕示抑制，自己緩和不全，そして承認・賞賛過敏性につ
いて，高齢者の平均得点は大学生の平均得点よりも低いと結論づけられた。 
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